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Metaphor and Simile as A design Tool to Inspired Intangible Heritage in
Contemporary Architecture
An Approach to Maintain Identity and Cultural AuthenticityCase of Gaza City
Abstract
Historical buildings are considered a source of architectural inspiration and a key determinant to maintain continuity
with the past and preserve cities identity. Unfortunately. most of the historical buildings in Gaza city had been
diminished from the fabric making the city as if it has no historical roots, not only because of the scarcity of its
historical architecture but also because of its contemporary architecture which seems empty from cultural contents
and meanings. However, the city is rich with its intangible heritage which can be invested to fill the vacuum as a
source of architectural inspiration. The study proposed that intangible heritage doesn't receive enough interest at the
academic level to enrich contemporary architecture with cultural meaning. The study aims to highlight the importance
of adopting metaphor and simile as a design approach during the interval of architecture education to bridge the gap
between the architecture of the city and its i intangible heritage . This goal has been achieved through the use of a
descriptive analysis methodology containing two themes: First, studying what meant by intangible heritage ,simile
and metaphor and their application in contemporary architecture . Second, the researcher used the qualitative and
quantitative approach to identify obstacles that hindering the employment of intangible heritage in the faculties of
architecture and design in Gaza. The research concluded with the result that there is enough interest in applying the
methodology of metaphor and simile in the design process but there is no enough interest in intangible heritage as a
source of architectural inspiration.
Key Words:
Metaphor, Simile, Intangible Heritage, City Identity

الخالصة
 ورغم قدم،تشكل المباني التاريخية مصد ار لالستلهام واالقتباس في العمارة المعاصرة مما يحقق التواصل مع الماضي ويحفظ الهوية من االضمحالل
مدينة غزة اال انها تبدو مستحدثة وبال جذور تاريخية ليس فقط بسبب ندرة عمارتها التاريخية بل ايضا بسبب غياب المضمون الحضاري في البناء
 ورغم ثراء المدينة بتراثها المعنوي الذي يمكن ان يشكل مصد ار بديال لالقتباس واالستلهام المعماري اال انه ال يلقى اهتماما كافيا من.المعاصر
 وتهدف الدراسة الى ابراز اهمية االستلهام من التراث،المصممين في قطاع غزة سواء على مستوى الممارسة المهنية او مرحلة التعليم الجامعي
،المعنوي عبر تطبيق منهجية االستعارة والتشبيه اضافة الى فهم االسباب المعيقة لتبنى هذا المدخل في كليات العمارة والتصميم في قطاع غزة
: ولتحقيق الهدف فقد استند البحث على منهجية تقوم على اطارين من اطارات البحث
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االطار النظري  :و يتناول مفهوم التراث المعنوي و االستعارة والتشبيه

في ظل شح مصادر االستلهام من العمارة التاريخية في مدينة غزة

في العمارة والوقوف على امثلة من العمارة العالمية مستلهمه من التراث

والحاجة الى ابراز هويتها الحضارية كمدينة من اعرق المدن فان اهمية

المعنوي وتتحقق فيها منهجية االستعارة والتشبيه.

الدراسة تكمن في الحاجة الى ايجاد مصادر تعويضية عن المباني

االطار التطبيقي  :استخدم الباحث النهج النوعي والكمي لتقصي
معوقات توظيف التراث المعنوي في كليات العمارة والتصميم حيث
خلص البحث الى مجموعة من النتائج ابرزها :وجود اهتمام بتطبيق
منهجية االستعارة والتشبيه في التصميم ولكن ال يوجد اهتمام بالتراث
المعنوي كمصدر لالقتباس واالستلهام .

التاريخية كمصادر لالستلهام المعماري واالهتمام بالتراث المعنوي
كمصدر للرؤى التصميمية واالقتباس المعماري.
-1.2

يقوم البحث على فرضيتين اساسيتين مؤداهما :
o

الكلمات المفتاحية :
التراث المعنوي ،االستعارة  ،التشبيه
 -1مقدمة

تعتبر مدينة غزة واحدة من اقدم المدن في العالم اذ يقدر تاريخها بأكثر

من اربعة االف عام] ،[1ومع ذلك فان المشهد العمراني للمدينة ال يعطي
انطباعا سوى انها مدينة مستحدثة ليس فقط بسبب ندرة الشواهد
المعمارية المعبرة عن جذورها التاريخية بل ايضا بسبب ان النتاج
البنائي المعاصر يفتقد في بنيته الشكلية الى المضامين المعبرة عن
تراث المدينة وعمقها التاريخي] ،[2فتأصيل النتاج البنائي المعاصر

يحتاج الى فتح جسور الصلة والتواصل مع الموروث المعماري ،وبسبب
كثرة الحروب واالزمات السياسية اضافة الي عوامل اخرى تتعلق
بضعف مواد البناء المستخدمة في مقاومة عوامل الزمن الى جانب
ندرة االراضي واالكتظاظ السكاني لم يعد في المدينة سوى عدد محدود
جدا من المباني التاريخية ،مما جعل مصادر االقتباس واالستعارات
المعمارية المتاحة امام المعماري الغزي محدودة ،وفي هذا االطار فان
البحث يرى ان التراث المعنوي يمكن ان يشكل رافدا تعويضيا يثري
االقتباسات المعمارية الرامية الى تأصيل المغزى الحضاري في العمارة
المعاصرة ،وحتى يتحقق ذلك فانه ال بد من فهم مفهوم االستعارة
والتشبيه في العمارة وكيفية توظيفهما في ترجمة التراث المعنوي الى
لغة بصرية تحقق المعنى في العمارة ومن ثم االنتقال الى الكشف عن
المعيقات التي تحول دون توظيف المفاهيم البالغية كاالستعارة والتشبيه
في تحقيق التواصل بين العمارة و التراث المعنوي في كليات العمارة
والتصميم وذلك تطبيقا علي جامعات قطاع غزة.
المشكلة البحثية
تتلخص المشكلة البحثية في شح المباني التاريخية في مدينة غزة والتي
يمكن ان تشكل مصد ار لالستلهام واالقتباس المعماري مما جعل مهمة
تأصيل النتاج المعماري المعاصر وبلورة الهوية تشكل تحديا صعبا
سواء في الممارسة المهنية او مرحلة التعليم المعماري.
-1.1

2

اهمية البحث

فرضية الدراسة

ال يوجد اهتمام بالتراث المعنوي كمصدر للرؤى التصميمية
واالقتباس المعماري في كليات العمارة والتصميم في قطاع غزة.

o

ال يوجد اهتمام كاف لدى كليات العمارة والتصميم في جامعات
قطاع غزة بتطبيق منهجية االستعارة والتشبيه لإلفادة من التراث
المعنوي كمنطلق تصميمي داعم لتحقيق الهوية والمغزى
الحضاري في البناء المعاصر.

-1.3

اهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى ابراز اهمية منهجية التشبيه واالستعارة في التصميم
لإلفادة من التراث المعنوي كمدخل لتأصيل النتاج البنائي المعاصر
وفهم االسباب المعيقة لتبنى هذا المدخل في كليات العمارة والتصميم
في قطاع غزة.
 - 1.5منهجية الدراسة
استند البحث على منهجية تقوم على اطارين من اطارات البحث :
االطار النظري  :و يتناول مفهوم التراث المعنوي و االستعارة والتشبيه
في العمارة والوقوف على امثلة من العمارة العالمية طبقت فيها منهجية
االستعارة والتشبيه من التراث المعنوي.
االطار التطبيقي  :استخدم الباحث النهج النوعي والكمي لتقصي
صالحية االقتباس من التراث المعنوي ورصد اهم االسباب المعيقة
لتوظيف التراث المعنوي في كليات العمارة والتصميم
مفهوم التراث المعنوي
يطلق مصطلح التراث المعنوي على التراث الالمادي غير البصري
ويقصد به العادات والتقاليد واآلراء واألفكار والمشاعر التي يتناقلها
الناس من جيل الى جيل وهو يضم الفولكلور الشعبي كالحكايات
الشعبية واألشعار والزجل الشعبي والقصص الشعبية والبطولية
واألساطير واالحتفاالت واألعياد الدينية اضافة الى انواع الرقص
الشعبي واألغاني والحكايات الخاصة باألطفال وااللعاب واأللغاز ،كما
يضاف اليه االزياء الشعبية وادوات الزراعة وفنون الصناعات التقليدية

وطرق التداوي والعالج وادوات الطهي واالكالت الشعبية]،[3وهو ال يقل

أهمية عن التراث المادي في تُخليد ذاكرة الوطن وهويته ،و"التراث
الالمادي تراث هش كثي اًر ما يتعرض للتهديد باالنقراض بفعل التغيرات
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العميقة في االقتصاد والسياسة" ] ،[4والتراث بوجه عام يتضمن التواصل
الروحي للنفوس التي تحس وتفكر في ظل وحدة المثال الوطني او
الديني نفسه .والتواصل مع التراث والتقاليد يكون بمستوى النظم الشكلية
ومستوى النظم الفضائية فضال عن مستوى المعاني المرتبطة بالنظم
الشكلية والفضائية

[5].

ويعتبر التواصل مع التراث بشقيه المعنوي

والمادي استراتيجية إلعادة صياغة الماضي من جديد كمرجع لإلبداع
]. [6

وتحقيق اساليب التفردية المتعددة

 - 2.2مفهوم التشبيهSimile -
التشبيه هو مقارنة بين شيئين يمتلكان صفة مشتركة ،ولكن أحدهما
أقوى في هذه الصفة مما يجعله في مقام المشبه به والطرف اآلخر هو
والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه ،ويطلق على المشبه والمشبه به
( طرفي التشبيه) وهما الركنان األساسيان في التشبيه ،وهما اما ان

 - 2.1مفهوم االستعارة

االستعارة هي ضرب من الكالم يعبر عن شيء غير مألوف بواسطة
شيء مألوف ،فعندما نتحدث عن شيء مجرد فإننا نستخدم االستعارة

إليصال المعنى وخلق تصور محسوس لهذا المجرد ] ،[7مثال ذلك :
االمل شعاع من النور ،فاألمل وهو غير مرئي ومجرد اصبح من خالل

هذا التعبير محسوسا ومدركا كشعاع النور] .[8واصطالحا هي رمز
من الكالم يمثل مقارنة ضمنية بين كيانين غير متشابهين و يتم التعبير
عن االستعارة من قبل أربعة كيانات :المجال الهدف  ،مجال المصدر،
].[7

يكونا حسيين او عقليين أو أن يشبه المعقول بالمحسوس أو المحسوس

بالمعقول].[18

 -2االستعارة والتشبيه والهوية المعمارية

االستعارة والتشبيه كمفاهيم بالغية استخدمت في حقل العمارة منذ

قرون طويلة ،فالمباني الدينية حافلة بالرمزية والتشابيه المستندة احيانا
على المحاكاة المباشرة واحيانا غير المباشرة ،واالمثلة علي ذلك كثيرة
في جميع الحضارات ،فتتابع الطبقات وتدرجها في الشكل البنائي
للزقورة في بالد الرافدين يمثل استعارة معمارية لمنازل االلهة كما يعكس

واالستعارة لغويا مشتقة من كلمة العارية وهي أن يستعير بعض الناس
من بعض شيئا من األشياء ،وال يقع ذلك إال من شخصين بينهما سبب
معرفة ما يقتضي استعارة أحدهما من اآلخر

وتصنيفهم للخبرات والمفاهيم في أذهانهم ].[16],[17

المشبه وتربط بينهما أداة تشبيه ،وللتشبيه أربعة أركان هي :المشبه

 -1مفهوم االستعارة والتشبيه

التجريد والتمثيل

الكوف  Lakoffان االستعارة تؤثر على طريقة تفكير الناس وتصورهم

][9

 ،اعار بمعنى اقرض

اي اقتراض معنى مشابه لما نقول من مجال الى آخر ليعمل على
ايصال المعنى ،وفي اللغة االنجليزية فان كلمة االستعارة Metaphor

يعود اصلها الي الكلمة الالتينية ( Metapheroوهي من كلمتين
 Metaبمعنى (بين) و Pheroبمعنى (حمل) فهي النقل او حمل

معنى بين مكانين ]، [10وبذلك فان نقل مفهوم إلى آخر يم ّكننا من رؤية
شيء ما كشيء آخر .[11],[12] ،ويمكن اعتبار االستعارة خليطًا من

شيئين يتشاركان ف ي بعض الخصائص ولكنهما يختلفان في أشياء
أخرى .يوضح كاسكين  Casakinذلك بمثال قولنا ان "البيت مدينة
صغيرة" فهذا يعني االنتقال من المفاهيم المرتبطة بالمدينة إلى مفهوم
المنزل على الرغم من أن المنزل بالمعنى الحرفي للكلمة ليس مدينة
صغيرة ،ولكننا استخدمنا االستعارة هنا من اجل اعطاء صفات للبيت
نجد صعوبة في التعبير عنها اذا بقينا ملتزمين باالستدالل المنطقي

فنلجأ الى التفكير المجازي] ،[13وهذا ما يؤيده كل من سندجراس وكوين
 Coyne &Snodgrassفي ان "االستعارة في حد ذاتها يمكن
ال من أعمال التفسير التي تنفصل عن حدود االستدالل
اعتبارها عم ً

المنطقي" ] [14فاالستعارة منحت المنزل معاني جديدة ضمن لعبة لغوية

المعبد الفرعوني المنغلق على نفسة بجدرانه الصماء فكرة انفصال

المقدس عن العالم المدنس] ، [19ونجد الية التشبيه في تيجان االعمدة
الفرعونية مثل العمود الحتحوري المستوحى من اذان البقر والنخيلي
المحاكي لشكل النخلة والجرسي ،وبالمجمل فان العمارة ظلت حتى
عصر الحداثة نتاجا حضاريا محمال بالرموز والمعاني عبر اليات
االستعارة والتشبيه محققة بذلك هويتها وتمايزها في مختلف الحضارات.
وقد استندت اعمال كبار معماري ما بعد الحداثة على الية االستعارة
والتشبيه في تحقيق االفكار واالهداف االساسية لعمارة ما بعد الحداثة
وبالدرجة االولى تحقيق الهوية وتضمين المعاني الحضارية واعادة
ا لتواصل مع الماضي ،ان استخدام الية االستعارة والتشبيه في العمارة
تحقق هدفين للمجتمع يبدوان متناقضان ظاهريا؛ االول هو التجديد
والثاني هو االرتباط بالهوية الحضارية ,ذلك ان الفكرة الواحدة قابلة الن
يعبر عنها بعدد غير محدود من االشكال المعمارية مما يفتح المجال
امام مخيلة المعماريين ويخلصهم من الرتابة وفي نفس الوقت فان
الشكل المعماري مهما جاء مبتك ار فان يبقى محمال بالمعاني المرتبطة

بالمجتمع].[20

 -4االستعارة والتشبيه كمنهجية في التعبير عن التراث المعنوي في

العمارة

بسيطة وهي اكثر من اداة بالغية فهي من وجهة نظر سكاون
Schonبنية معرفية تلعب دو ار مهما في نقل المفاهيم بين نظاميين

معقدين من المفاهيم سواء كان ذلك بالكلمات او الصور] ،[15كما يرى
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من الصعب اسقاط الفرق بين مفهوم االستعارة والتشبيه كما هو في
اللغة على العمارة نظ ار الختالف طبيعة العمارة عن اللغة ،ولكن يمكن
التمييز بين التشبيه واالستعارة كمنهجيتين في التصميم المعماري من
خالل درجة التشابه بين المشبه والمشبه به\ المصدر والهدف ،فاذا
امكن التعرف علي الهدف لوجود قرائن او مفردات بصرية دالة عليه
فان العالقة هنا تكون عالقة تشبيه حتى لو تم تجريد المشبه به ولم

يعد يشبه شكله االصلي] ،[21مثال ذلك تصميم مبنى مدرسة وجاءت
الفكرة التصميمية من المقولة المأثورة "العلم نور" ،ففي منهجية التشبيه
فان المصمم قد يلجأ الى تصميم المدرسة على شكل قرص الشمس؛
نجم ساطع؛ مصباح كهربائي...الخ ،ومن ثم اجراء سلسلة من عمليات
التجريد للشكل ليالئم وظيفة المدرسة ،اما في منهجية االستعارة فإننا
ال نستحضر صورة المشبه به( الشمس او السراج) بل نستحضر معنى
النور :االنتشار والوضوح ،تبديد العتمة...الخ ،فنلجأ الى التعبير
بالخطوط او الكتل ضمن بنية شكلية توحي باالنتشار والوضوح او
توحي بعالقة بين نقيضين يمثالن العتمة والنور وتكون السيادة
للعناصر المعبرة عن النور بوصفه المبدد للظالم ،ومن هنا يمكن
مالحظة ان منهجيتي التشبيه واالستعارة في التصميم تختلفان في
طبيعة المشبه به ،فهو في حالة التشبيه حسي وملموس (الشمس كرمز
للعلم) ،اما في حالة االستعارة فهو معنوي ( النور كإحساس ومفهوم
) ،فالنور كإحساس ومعنى ال صورة سابقة له متعارف ومتفق عليها
بل ان المصمم هو من يقوم بجعل الخطوط والكتل توحي بمعنى النور،
ويمكن النظر الي مكتبة االسكندرية على انها تجمع بين كل من
منهجيتي التشبيه واالستعارة ،فهي تأخذ شكل قرص الشمس انطالقا
من تشبيه العلم بالنور( المثال السابق)،وهي تأخذ شكل جسم اسطواني
يولد من االرض رويدا رويدا تمثيال لفكرة بعث واعادة احياء مكتبة
االسكندرية القديمة من زمن االغريق (شكل  .)1الباحثة كاميليا هايدون
ترى ان استخدام منهجية التشبيه في العمارة هو ضرب من السذاجة
الن العمارة من وجهة نظرها ال تكون اال ذاتها وليس شيء اخر،
وضربت علي ذلك مثاال مبني المجلس الوطني لتنمية مصايد السمك
في حيدر اباد شكل ( )2كتعبير معماري طفولي وساذج ،وترى ان
االستعارة هي المنهجية االكثر عمقا في التعبير المعماري
)،(Kamelia Haydon,2017

][22

شكل ( )2المجلس الوطني لتنمية مصايد االسماك في حيدر اباد].[30

وقد بينت بعض البحوث التي اجريت على مجموعات من المصممين
وطلبة العمارة ان منهجية االستعارة كانت اكثر صعوبة من منهجية
التشبيه خصوصا في مرحلة التعبير عن الفكرة وحل المشكلة
التصميمية الن المصمم يقوم فيها بتجسيم ما هو معنوي ،بينما في
التشبيه فان المصمم يبحث عن شكل مادي ومحسوس ليستوحي منه
شكل المبنى ،فالخيارات المتاحة تكون واضحة ومحددة وال تحتاج الى
][13],[21

اجتهاد ومخيلة واسعة

 .حدد خاكزاند وعزمي

][2

ثالثة مراحل

لعملية التصميم عند استخدام منهجية االستعارة وهي الفكرة
Ideaوالمفهوم  Conceptوالشكل  Formوبحسب الباحثان فان اهم
نقطتين في مرحلة الفكرة هي البحث عن مسوغ االستعارة بين المشروع
وبين االستعارة المنوي اقتباسها والثانية ان تتضمن االستعارة قيما
انسانية ،وفي هذه المرحلة يحتاج الطالب الى البحث والقراءة في
موضوعات كثيرة من حقل العمارة وخارج حقل العمل للوقوف على
فكرة ذات صلة بالمشروع ومن ثم ترجمة الكلمات الي احاسيس ،وهذه
الترجمة ينبغي ان يفهم الطالب انها ليست كلمة بكلمة وان النتائج
يجب اال تكون مطابقة تماما للفكرة من حيث المقياس والشكل ،فالفهم
المتعمق لالستعارة التي تم اختيارها منذ البداية يسهل بدرجة كبيرة
مرحلة ترجمة الكلمات الي خطوط واشكال معبرة عن جوهر الفكرة،
ويحتاج الطالب هنا الى عمل رسومات اولية ومجسمات بمقياس
وخامات حرة لتطوير الفكرة ،اما مرحلة المفهوم فتلعب المرونة دو ار
كبي ار في عملية االقتراب من الشكل النهائي للتصميم ،ويسعى المصمم
في هذه المرحلة الى تطويع الشكل ومعالجته لخدمة الوظيفة
واالعتبارات التصميمية ،وفي هذه المرحلة فان مسافة الوصول الى
الشكل النهائي للتصميم اقرب من المسافة بين الفكرة والمفهوم ،اما
مرحلة الشكل فهي خالصة ونتاج عملية التصميم وفيها يتم الحكم على
مدى صالحية الشكل بقدر ما يتضمن من االستعارات والتشابيه.

}[31

شكل( )1مكتبة االسكندرية

4

 -5تطبيق منهجية االستعارة والتشبيه في التعبير عن التراث
المعنوي – امثلة وتجارب عالمية
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ان مؤثرات الخيال واالبداع تزداد بالتفكير المستند على

هندسية ،وهي تتطلب من المتلقي ان يكون ذو ثقافة واسعة واحساس

المجاز  Metaphorical Thinkingذلك ان جوهر التفكير المجازي

فني عالي حتى يقوم بتأويل الشكل ،وربما ال يصل الى حقيقة المشبه

 ،وبالتالي فان تجسيد

به الذي استمد منه المصمم فكرته ولكنه يستشعر بوجود فكرة ما عميقة

التراث المعنوي يعنى معايشة المنتج المعماري كنص شفوي يروى حدثا

وراء التكوين ،وفي نفس المشروع استخدم لوي خان منهجية التشبيه

او قصة مستوحاه من الروايات والذاكرة الجماعية واالحداث

الى جانب االستعارة بان حاكى شكل "المانداال" (شكل  )4في تصميم

هو فهم ومعايشة شيء بعالقته بشيء اخر

][7

التاريخية] .[20وفيما يلي يتناول البحث بالدراسة والتحليل ثالثة امثلة

واجهات المبنى الداخلية وسقف قاعة المطالعة ،حيث استخدم اسلوب

عالمية تجسد فكرة االستلهام من التراث الديني باستخدام منهجية التشبيه

التصميم بالحذف فاستقطع من جدران البهو المركزي تشكيالت دائرية

واالستعارة.

لتدخل الضوء الطبيعي الى فراغات المكتبة عبر مساحات دائرية مفرغة

-5.1

( انظر االشكال  )4،5والهدف الفلسفي هو تشبيهه ألشعة الضوء بانها

مشروع مكتبة اكستر – المعماري لوي خان

مسارات حركة االلهة التي تمنح القراء نور الحكمة والمعرفة].[25

استلهم المعماري لوي خان في تصميم مكتبة اكستر بوالية نيوهامشاير

من االدب الهندي القديم 1الذي يطلق عليه باللغة السنسكريتية البورانا

][24

 ،فقام بتقسيم المسقط االفقي للمكتبة الى تسعة مربعات في نوع

من الرمزية لآللهة الهندوسية (شكل  ، )3حيث يسيطر اله هندوسي
علي كل فراغ وجعل المربع االوسط مفتوحا علي بقية الطوابق

][33

شكل ( – )4اليانت ار

شكل ()5

][32

 – 5.2متحف ساميتور كوداك في كاليفورنيا – المعماري
اريك اوين موس Eric Owen Moss

استلهم ايريك احدى اساطير المايا المفسرة لخلق الكون والتي تقول بان
عملية الخلق بدأت باله الريح واله الماء اللذان خلقا العالم من نبات
شكل (  )3مسقط افقي لمكتبة فيليب اكستر

وحيوان وجعال لعنة التحجر تصيب كل من ال يسبح بحمدهما ،فمن

][32

يغفل عن الصالة لهما من البشر تنزل عليه اللعنة فيتحول الى ما يشبه

وينتهي بإضاءة سماوية وذلك كناية عن االله براهما إليمان الهندوس
بان روح االله براهما تحل في المكان وتتحد بروح المؤمنين به

][25

،

ونالحظ هنا ان المصمم لم يسعى الى محاكاة الصورة البصرية لآللهة
الهندية بل عبر عنها في منظومة من العالقات بين الفراغات الهندسية
التي ترمز الي حقيقتها ،ولو انه استخدم منهجية التشبيه فسيكون
التصميم هو اللجوء الى صورة هذه االلهة واقتباس جزء من تلك الصورة
او اخضاع الصورة الى عمليات التجريد والحذف للوصول الى تشكيل

المنحوتات الحجرية الناظرة الى العدم  ،يستخدم اريك هذه االسطورة
ويعيد احيائها في مشروع ساميتك كوداك في كاليفورنيا ( شكل )6،7
،فقد وجد ان نقاط ضعف المجتمع االمريكي والتي تتمثل في ضعف
جذوره التاريخية في المكان فاراد ان يذكر بحقيقة ان حضارة امريكا قد
ولدت كصرح قاري اقيم فوق طبقات تحتية لحضارات اخرى وهو بذلك
يعيد بعث هوية المكان مؤكدا رؤيته المعمارية التي تقول ان خارج
حدود

هندسي يالئم الوظيفة ويبقي بعض االيهام واالشارات الدالة على اصل
الشكل لتمكين المتلقي \ المستخدم من فك شيفرات الشكل وفهمه او
االحساس به ،ولكن االمر لم يكن على هذا النحو في منهجية االستعارة
التي اتبعها لوي خان ،فهي اكثر تجريدا ألنها تقبض على المعاني
المرتبطة بالمشبه به وليس بصورته المرئية وتعبر عنها بخطوط واشكال
1

البورونا اساطير من االدب الهندي القديم و يشمل موضوعات

متنوعة مثل نشأة الكون والكونيات وأنساب اآللهة واإللهيات والملوك

5

واألبطال والحكماء وأشباه اآللهة ،والحكايات الشعبية والحج والمعابد والطب
وعلم الفلك والنحو ،وكذلك وقصص الحب والالهوت والفلسفة
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شكل ( )6متحف ساميتور كودك للفنون المعاصرة كاليفورنيا

][34

شكل ( )7منحوتات لوجوه بشرية من حضارة المايا

][35

المكان يوجد المكان االفضل ،تعمد اريك ما يميز هو الكيفية التي
عبر فيها عن فكرته من خالل اقحام االسطورة كحدث اعظم يشكل

شكل ( )10استلهام مفردات من قناع الهنود الحمر في الداخلي للمتحف

][37

بؤرة تركيز في المشروع ذو الكتل البسيطة والواضحة مما يعطى نوعا
من دراما التحول والغموض في الصورة البصرية وهو بذلك يحقق ربط
المبني بتراث المايا من خالل منهجية التشبيه وذلك من خالل المحاكاة
الشكلية للوجوه المتحجرة في حضارة المايا ومن خالل منهجية االستعارة
ايضا والتي نجدها في التعبير عن عالقة الحضارة االمريكية المعاصرة
_معب ار عنها بالكتلة المستطيلة الصريحة ،بتاريخ الحضارات السابقة،
فهي ولدت ونشأت ضمن عالقة ال تتسم بالتدرج والتحول التاريخي
التراكمي ولكن بطريقة دراماتيكية كما تجسدها دراما التحول كتلة المبنى
][26

] . [27في التصميم الداخلي للمتحف نجد ايضا استخدام منهجية

التشبيه واضحة في االقتباسات من التراث المعنوي لسكان امريكا
االصليين حيث تم محاكاة اقنعة الهنود الحمر في اعمال الديكور
الداخلي للصاالت العرض شكل (.)10، 8،9
شكل ()8

][36

6

شكل ()9

][37

 - 5.3مشروع مركز واكسنر وارونوف للفن المعاصر Wexner
 Center for the Artsفي جامعة اوهايو  -المعماري بيتر

ايزمان

استخدم ايزمان في تصميم هذا المشروع منهجية االستعارة والتشبيه
جنبا الى جنب ،حيث اراد ايزمان ان يجسد فكرة ميتافيزيقية في التراث
الديني الكاثوليكي وهي تتعلق بالنظام الكوني الذى تسيره الروح االلهية
في تداخل والتحام الكيان االلهي مع الكون ،حيث استخدم شبكة
موديولية بيضاء تعمد ظهورها في كافة الفراغات الداخلية والخارجية
كناية عن النظام او الكيان االلهي ،بينما اشار الى الكون المادي في
الكتل الصماء و تتخللها الشبكة الموديولية كناية عن التحكم والتسيير

والنور االلهي] ( [26شكل )11
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 -6تحليل مقارن الركان التشبيه واالستعارة وطرق االقتباس
من التراث المعنوي في المشروعات المنتخبة
اوضحت الطروحات ان اركان االستعارة هي المصدر والهدف والتجريد
شكل ( ) 11

][38

شكل ( ) 12

والتمثيل ،وفي التشبيه فهي المصدر والهدف والتجريد واداة التشبيه،

][39

في حقل العمارة فانه ال يوجد اداة للتشبيه ،وقد سبق ان وضح البحث

 ،كما عبر ايزمان عن مضمون لوحة خلق ادام الشهيرة لمايكل انجلو
( شكل  )12والتي حاكى فيها المسافة الصغيرة الفاصلة بين اليد
العلوية (كناية عن قدرة الرب) واليد السفلية (كناية عن وهن وعجز ادم

) حيث ال ينبغي التالمس بين الكيان االلهي والكيان البشري] ،[27وتم
محاكاة هذه المسافة في عدم تالمس العناصر االنشائية مع العناصر
الزائفة غير الحاملة.

الفرق بين االستعارة والتشبيه والذي يتمثل جوهريا في طبيعة المشبه به
اذا يكون محسوسا في حالة التشبيه وفكري ومعنوي في حالة االستعارة،
ومن هنا فان التجريد يقصد به المجال المشترك بين المصدر والهدف،
وهو ما يسمى في علوم البالغة مسوغ االستعارة ووجه الشبه ،اما
التمثيل فهو الفكرة في الربط بين المصدر والهدف وتؤخذ من سياق
النص ومن خالل فهم العالقات بين عناصر الشكل المعماري ،وفيما
يلي يعرض البحث تحليال لهذه لعناصر االربعة في المشروعات الثالثة
مبينا مصادر االقتباس من التراث المعنوي.

جدول ( ) 1تحليل ألركان االستعارة والتشبيه ومصادر االقتباس من التراث المعنوي في مشروعات البحث المختارة
اسم المشروع

المشبه \
المصدر

مكتبة اكستر

المشبه به\ المصدر

منهجية

المقتبس من التراث

التصميم

توزيع الفراغات

مركزية االله براهما بالنسبة

االستعارة

في المسقط

لآللهة االخرى

التمثيل

وجه الشبه \ مسوغ االستعارة

عالقة قاعة المطالعة بباقي الفراغات وتشبيها

مركزية قاعة المطالعة وسط باقي

بعالقة االله براهما بباقي االلهة

القاعات وتدفق االضاءة

االفقي
الفتحات والنوافذ

السماوية اليها
استخدام التصميم بالحذف

قرص الشمس

التشبيه

العالقة بين العلم والنور

اليانت ار بأنواعها الثالثة

التشبيه

العالقة بين تعويذات الشر واسقف الحمامات

استخدام االشكال الهندسية في

كذلك اله الخير وقاعة المطالعة

اليانت ار في تصميم ديكورات

اقتطاع اشكال دائرية من الحوائط
وحدات االضاءة
وديكورات االسقف

السقف

متحف ساميتور

الكتل الخارجية

كوداك في

للمتحف

اسطورة لعنة التحجر

االستعارة

نشوء امريكا كصرح قاري على اكتاف حضارات

تحول دراماتيكي في نهاية كتلة

اخرى

المبني المستطيلة وظهور كتلة
تحاكي الرؤوس المتحجرة والتي

كاليفورنيا

تذكر بحضارة المايا
صالة العرض
الداخلية

7

قناع الهنود الحمر

التشبيه

القناع كفن بصرى وما يشمله من زخارف فنية

تجريد الخطوط الرئيسية في

ذات صلة بمتحف الفنون المعاصرة

القناع واستخدامها في عمل
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تشكيالت بصرية في قاعة
العرض

مركز واكسنر

كتل المشروع

النظام الكوني الذي تسيره

وارونوف للفن

الخارجية

الروح اإللهية

االستعارة

عالقة الفن مع العالم المادي االستهالكي تماثل

استخدام الموديل الشبكي باللون

عالقة االله بالعالم ( الخلق والنظام)

في عالقة سيطرة مع الكتل

والفراغات الداخلية

المعاصر

االجزاء االنشائية

الصماء التي تمثل العالم المادي
العالم المادي يبقى هشا وزائال وفي حاجة الي

استخدام العناصر االنشائية

استعارة

عجز وضعف ادم

والفراغات

عناصر ثبات من عالم القيم والمثل ولكن تبقى

بشكل بارز وواضح وعدم

المعمارية

هناك مسافة فاصلة بينهما

تالمسها مع العناصر االخرى
الغير حاملة

نقصان االنسان وعدم اكتماله

كتلة البرج

تشبيه

حسب الفهم الديني

االنسان وبرغم مركزيته في العالم المادي فهو

استخدام كتلة البرج وجعلها

ناقص

صماء تعبي ار عن االنسان ككيان
مادي وجعلها عنصر سيادة وسط
باقي الكتل ولكنها غير مكتملة
االستدارة

المرجع التصميمي من التراث المعنوي الفلسطيني ،وقد سبق هذه

 -7الدراسة التطبيقية
وهي من جزئيين :التجربة وفيها استخدم الباحث النهج النوعي وطريقة
 PEELفي التحليل للتحقق من صحة الفرضية االولي للبحث والجزء
الثاني المسح الميداني باستخدام االستبيان \ النهج الكمي الختبار
الفرضية الثانية.
o

اجراء

Methodology

استخدم الباحث طريقة

التجربة

( PEEL

Study

Empirical

Point , Example

 ),Explanation ,Linkفي عرض وتحليل التجربة.
o

المشاركون \ participants

طلبة السنة الثالثة في قسم التصميم الداخلي بجامعة االقصى وعددهم
 24طالبة
o

اجراءات التجربة واهداف التصميم \ Procedures
and Design Tasks

تم اعطاء الطلبة مشروعا ضمن مساق تصميم داخلي  4إلعداد
تصميم داخلي لصالة افراح بمساحة  850م 2على شاطئ بحر غزة،
وطلب منهم استخدام اما منهجية التشبيه او االستعارة بحيث يكون

8

عدد من المشروعات العالمية كأمثلة تطبيقية ،المدة المخصصة
للمشروع هي ستة اسابيع بواقع لقاء اسبوعي في استوديو التصميم
مدته اربعة ساعات ،االستديو مجهز بالمراسم لعمل
الرسومات االولية ومن ثم تم استخدام برامج االتوكاد و الماكس

 -7.1التجربة
منهجية

المرحلة تعريفا بالتراث المعنوي وبمنهجية االستعارة والتشبيه مع عرض

واالسكتش اب في باقي مراحل المشروع.
o

اهدف التجربة \Empirical study Objectives

اختبار مدى صالحية التراث المعنوي الفلسطيني لالقتباس واالستلهام
المعماري وفهم الصعوبات التي يمكن ان تواجه الطالب خالل مرحلة
التصميم بمنهجية التشبيه واالستعارة واخذ تغذية راجعة بعد انتهاء
التجربة لتمكين الباحث من صياغة وتطوير اسئلة االستبانة قبل
استخدامها وتوزيعها علي طلبة العمارة في باقي جامعات قطاع غزة.
o

النتائج النوعية للتجربة Qualitative Result of
the Empirical Study

بعد إجراء تحليل الموقع واعداد البرنامج الوظيفي للمشروع وتحديد
مشكلة التصميم والتي جاءت في صورة السؤال التالي :كيف يمكن
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تحقيق تصميم داخلي مبتكر للصالة مستلهم من التراث المعنوي

الملكي في خلفية منصة الجلوس والذي تم تحويره ايضا ليعطي تفسي ار

الفلسطيني يتصل بعمق الثقافة الفلسطينية ويعبر في الوقت نفسه عن

مزدوجا :التاج ولفظ الجاللة ،وهو ما يكمل فكرة طرد العيون الحاسدة

النشاط الحدثي في الصالة كصالة مخصصة لحفالت الزواج ،وقد

( شكل .) 13

واجه الطلبة صعوبة كبيرة في هذه المرحلة؛ الطالبة االء عبرت بانها
شعرت بدوامة من االفكار المتزاحمة ولكن لم تستطع ان تصل الى
شيء يمكن ان تبني عليه فكرتها ،فكان ان تم الطلب منها ان تبدأ
بالخطوة االولى وهي اغماض العينين والتأمل مليا في موضوع الزواج
كفكرة و طرح عددا من االسئلة على نفسها مثل  :ماذا تعني حفلة
الزواج بالنسبة للعروس ؟  ،ما هو تعريف الزواج ؟ ،ماذا يريد الجميع
ان يشعر في هذه الليلة ؟  ،ومن ثم محاولة وضع اجابات مكتوبة في
نوع من االسترسال والتداعي الفكري دون محاولة حجب أي اجابة (
مرحلة العصف الذهني) ،ومن بين االجابات كانت اجابة بسيطة وهي
انها ليلة تحقق االحالم بالنسبة للعروس وتشعر بانها اصبحت ملكة
في هذه الليلة والجميع يحسدها  ،تم اخذ هذه االجابة جانبا وبدأت
الطالبة باستخراج الكلمات المفتاحية وذلك بتوجيه من الباحث (مدرس
المساق) وهي هنا  :تحقيق االحالم  ،ملكة  ،حسد .
الخطوة الثانية كانت ان بدأت االء في البحث عبر االنترنت عن
موضوعات في التراث المعنوي الفلسطيني (معتقدات شعبية ،امثال،

شكل (  – )13المصدر  :الباحث

قصص وحكايات ...الخ ) تتناول موضوعات مشابهة للكلمات
المفتاحية التي حددتها بعد العصف الذهني ،وكانت المعتقدات
الشعبية الفلسطينية زاخرة بموضوعات تتعلق بالحسد ،مثل وضع
خرزة زرقاء او كتابة لفظ الجاللة لطرد العين الحاسدة او دهان البيت
باللون االبيض والنيلي ،كما وقع االختيار على اسطورة فانوس عالء
الدين السحري للكلمة المفتاحية "تحقق االحالم" ،ونظ ار ألن اسطورة
عالء الدين حاضرة بقوة في التراث الفلسطيني وقصص االطفال فقد
تم الموافقة عليها وفي هذه المرحلة اصبحت العناصر البصرية المشتقة
من التراث المعنوي واضحة وهي  :الخرزة الزرقاء ،الفانوس السحري،
التاج ،لفظ الجاللة ،اللون النيلي واالبيض ،وهنا يجب تقرير منهجية
التصميم التي سيتم اتباعها في استيالد الشكل ،هل هي االستعارة ام
التشبيه ،وقد قررت الطالبة ان تعمل بمنهجية التشبيه ،فكان ان بدأت
بتوجيه من المشرف برسم اسكتشات للعناصر التي تم استخالصها من
التراث المعنوي ،ثم تأتي مرحلة تحديد بؤر التركيز في الفراغ الداخلي
للصالة لتمثيل هذه العناصر لتحقق بذلك عنصر سيادة في التصميم
وتعبر عن جوهر االسطورة ،تم تحديد خلفية منصة جلوس العروسين
و ساحة الرقص ،ثم بدأت االء بعملية اجراء تحويرات لهذه العناصر
حتى ت الئم التعبير عن ليلة العرس ضمن الكلمات المفتاحية التي تم
االتفاق عليها اال ان تمت الصياغة النهائية للتصميم حيث اصبحت
االسطورة ممكنة الفهم من خالل المفردات البصرية وهي وحدة االضاءة
المركزية المستوحاة من الفانوس السحري والخرزة الزرقاء في الوقت
نفسة ،فهي شكل ممكن تأويله بأكثر من معنى ،اضافة الى التاج
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جدول ( )2تطبيق منهجية االستعارة والتشبيه لالستلهام من التراث الشعبي المعنوي

المشبه \
المصدر

المشبه به\ المصدر

منهجية

المقتبس من التراث

التصميم

استخدام الخرزة الزرقاء

التشبيه

لطرد العين الحاسدة

دهان

البيت

وجه الشبه \ مسوغ االستعارة

بهاء العروس والخوف من الحسد

باألبيض

استخدام وحدة اضاءة مركزية

على شكل خرزة زرقاء
استخدام

واللون النيلي خوفا من

استخدام خطة لونية من اللون

الحسد

فانوس عالء الدين

التمثيل

االبيض واالزرق

وحدة اضاءة توحي بشكل

التشبيه

تحقق احالم العروس

االستعارة

تحقق االحالم

تاج الملكة

تشبيه

االحساس بان العروسة تحولت في هذه

استلهام شكل التاج في خلفية

لفظ الجاللة

استعارة

استخدم لفظ الجاللة كتعويذة توضع على

شكل التاج من الممكن

صدر المولود لطرد العين الحاسدة

ان يرى علي انه لفظ الجاللة

الفانوس

استخدام تشكيالت معمارية

توحي بجو االساطير القديمة
السياق العام للتصميم

والخطوط المنحنية واالقواس
تعطى احساسا بجو االحالم

واالساطير

 -7.2الدراسة الميدانية
 -7.2.1مقدمة

الليلة الى ملكة

الجامعة االسالمية) ،وقد استخدم الباحث معادلة ستيفن ثامبسون
لحساب حجم العينة المطلوبة :

يتناول هذا الجزء من الدراسة توصيفًا شامالً إلجراءات الدراسة الميدانية

التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف الدراسة ،ويتضمن الحديث عن
مجتمع وعينة الدراسة ،ثم يتطرق إلى أداة الدراسة ،وكيفية بنائها،
واإلجراءات التي تم استخدمها في فحص أداة الدراسة (التحقق من

صدق أداة الدراسة وثباتها) ،واألساليب والمعالجات اإلحصائية التي تم
االعتماد عليها في تحليل البيانات ،وصوالً إلى اختبار فرضيات الدراسة
ومناقشتها.

المنصة

)N= N*P(1-P) / [N-1* (d2 /z2)] + P(1-p
وحيث ان :
 :Nحجم المجتمع
 :Zالدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة ( )0.95وتساوي
()1.96
 :dنسبة الخطأ وتساوي ()0.05

 -7.2.2مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الهندسة المعمارية والتصميم

الداخلي في المستوى الثالث والرابع والخامس ويبلغ عددهم  397طالب
وطالبة (  96من جامعة االقصى 127 ،جامعة فلسطين و  174من
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 :Pنسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي ()0.50
2

n = 397 * 0.50 (1 – 0.50) / [397 – 1 * {(0.05) /
2

])(1.96) ] + 0.50 (1 – 0.50
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]= 397 *0.25 / [396 * 0.00065] + 0.25

االستبانة من قسمين رئيسيين تمثل القسم االول من هذه االستبانة

= 99.25 / 0.257 + 0.25

بالمعلومات الشخصية للمبحوث .في حين تمثل القسم الثاني بمحاور

= 99.25 / 0.507 = 195.7

وفقرات الدراسة ،حيث تكون هذا القسم من ( )11فقرة موزعين على

وبذلك فان حجم العينة المطلوبة يكون  196طالب  ،قام الباحث

محورين ،المحور األول يهدف لقياس مدى االهتمام بتوظيف التراث

بتوزيع  210استبانة (  50استبانة في جامعة االقصى  65،في

المعنوي كمصدر للرؤى التصميمة ،ويتكون من ( )6فقرات تعبر عنه،

جامعة فلسطين و 95في الجامعة االسالمية )  ،تم استرداد 131

بينما المحور الثاني صمم لقياس الوعي واالهتمام بتطبيق منهجية

استبانة والغاء  5استبانات لعدم االكتمال ويعتبر حجم هذه العينة

االستعارة والتشبيه في العملية التصميمية ،ويتكون من ( )5فقرات تعبر

مقبولة لتجانس وصغر حجم مجتمع الدراسة وبحسب بعض

عنه.

االحصائيين فان العينة لمجتمع مكون من بضعة مئات ( في
الدراسات الوصفية ) يكون بنسبة  % 20مقبوال وممثال لمجتمع

الدراسة ] .[29وكان توزيع االستبانات المستردة على النحو التالي:
( )58استبانة من الجامعة االسالمية يمثلون ما نسبته  %46.4من
مجموع العينة )38( ،من جامعة االقصى ويمثلون ما نسبته
 )29( ، %30.4من جامعة فلسطين و يمثلون ما نسبته %23.2
من اجمالي العينة  .اما بالنسبة لمثيلهم بحسب التخصص والمستوى
فقد كان على النحو التالي  )84( :طالب يمثلون ما نسبته %67.2
تخصص عمارة )41( ،طالب يمثلون ما نسبته  %32.8تخصص
تصميم داخلي )55( .طالب يمثلون ما نسبته  %44ضمن المستوى
الدراسي الثالث )41( ،طالب يمثلون ما نسبته  %32.8ضمن
المستوى الدراسي الرابع ،و ( )29طالب يمثلون ما نسبته %23.2
ضمن المستوى الدراسي الخامس.
أما بالنسبة لتوزيعهم حسب المعدل األكاديمي؛ وجد أن ( )39طالب
يمثلون ما نسبته  %31.2معدلهم األكاديمي جيد )76( ،طالب يمثلون
ما نسبته  %60.8معلهم األكاديمي جيد جداً )9( ،طالب يمثلون ما

نسبته  %7.2معدلهم األكاديمي ممتاز ،وطالب واحد فقط معدله
األكاديمي مقبول.

 -7.2.4تصحيح أداة الدراسة:

تم تصميم االستبانة وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالخماسي،

حيث تُعطى فيه اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة،

بحيث أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها" أوافق بشدة " تأخذ الدرجة

( )5بينما الفقرة التي تكون اإلجابة عليها " أعترض بشدة " تعطى
الدرجة ( ،)1وهذا بالنسبة للفقرات اإليجابية ،بينما تعكس األوزان
الرقيمة في حال الفقرات العكسية ،بحيث أن الفقرة التي تكون اإلجابة
عليها" أوافق بشدة " تأخذ الدرجة ( )1بينما الفقرة التي تكون اإلجابة
عليها " أعترض بشدة " تعطى الدرجة (.)5

وتتراوح باقي اإلجابات في هذا المدى الذي يتراوح بين ( )5-1درجات،
ويتم االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي لكل فقرة في تحديد مستوى
نتيجتها ،وهو ما يعبر عن موقف أفراد العينة من هذه الفقرات ،حيث
انه كلما كانت قيمة المتوسط أكبر من المتوسط التام المعبر عنه

بالقيمة ( )3يدل ذلك على وجود موافقة أكبر على فقرات الدراسة ،بينما
اذا كانت قيمة المتوسط تساوي أو تقل عن القيمة ( )3يدل ذلك على
وجود مستوى أكبر من عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات
الدراسة .وقد تبنى الباحث المعيار الموضح بالجدول رقم ( )1للحكم
على اتجاه كل فقرة عند استخدام مقياس ليكرت الخماسي وذلك

 -7.2.3أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة في استمارة االستبانة التي أعدها الباحث باالستعانة
بآراء ذوي الخبرة والمختصين في هذا المجال ،حيث تكونت هذه

باالعتماد بشكل أساسي على قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي
لتحديد مستوى الموافقة على الفقرات.

جدول رقم ( :)3سلم المقياس المستخدم في الدراسة.
العبارات االيجابية

معارض بشدة

معارض

محايد

موافق

موافق بشدة

العبارات العكسية

موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

2.59 -1.8

3.39 -2.6

4.19 -3.4

أكبر من 4.20

الوزن النسبي

أقل من %36

%51.9 -%36

%67.9 -%52

%83.9-%68

أكبر من %84

 -7.2.5صدق أداة الدراسة:

ويقصد به صدق االتساق الداخلي؛ والذي يقاس بمدى اتساق كل فقرة
من فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه ،وعليه فقد تم حساب
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي
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تنتمي إليه والتي أوضحت أن جميع فقرات الدراسة ترتبط ارتباط ذو
داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.01بالدرجة الكلية لمحاورها،
حيث تراوحت معامالت االرتباط لفقرات الدراسة ما بين 0.336

المعاصر ،وذلك عندما يتساوى أو ينتقص متوسط اجابات افراد العينة

و ،0.769ويشير ذلك لوجود صدق اتساق داخلي في فقرات الدراسة،

عن المتوسط التام والمعبر عنه بالقيمة ( ،)3مقابل الفرض البديل

مما يدعم صحة البيانات التي تم جمعها من أفراد العينة بهذا الشأن.

) (Haالذي يفترض امتالك التراث المعنوي الفلسطيني من المعاني

 -7.2.6ثبات أداة الدراسة:
قام الباحث بحساب الثبات للبيانات بطريقة ألفا كرونباخ ،والتي أظهرت
أن أداة الدراسة تتمتع بمعامل ثبات بمقداره ( )0.653وهي قيمة جيدة
أللفا كرونباخ.
 -7.2.7األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:
تم االعتماد بشكل أساسي على برنامج التحليل االحصائي ( SPSS
 )v.21في إدخال بيانات الدراسة وتحليلها ،مع االستعانة باألساليب
االحصائية الالزمة ،لتحقيق أهداف الدراسة وكانت أهم هذه األساليب:
التك اررات والنسب المئوية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري،
معامل ألفاكرونباخ ،معامل ارتباط بيرسون ،اختبار  Tلعينة واحدة.

والرموز الحضارية ما يجعله صالحا لالقتباس واالستلهام في النتاج
البنائي المعاصر ،وذلك عند زيادة متوسط إجابات افراد العينة عن
المتوسط التام والمعبر عنه بالقيمة ( ،)3حيث بلغ الوسط الحسابي
إلجابات افراد العينة على جميع فقرات هذا المحور ( ،)3.39وهو
أكبر من المتوسط التام والمعبر عنه بالقيمة ( ،)3كما كانت قيمة
اختبار " "Tالمحسوبة تساوي ( )8.726وهي أكبر من قيمة ""T
الجدولية عند مستوى داللة  ،%5مما يعني رفض الفرض العدمي
وقبول الفرض البديل الذي يفترض أن هناك زيادة جوهرية وذات داللة
احصائية في متوسط اجابات افراد عينة الدراسة عن المتوسط التام.
وبناء عليه نستنتج صحة الفرضية األولى والتي تفترض أن التراث
ً
المعنوي الفلسطيني يمتلك من المعاني والرموز الحضارية ما يجعله

صالحا لالقتباس واالستلهام في النتاج البنائي المعاصر.

 -7.3اختبار فرضيات الدراسة:
o

الفرضية األولى :وتنص على" أن التراث المعنوي
الفلسطيني يملك من المعاني والرموز الحضارية ما
يجعله صالحاً لالقتباس واالستلهام في النتاج البنائي
المعاصر".

الختبار هذه الفرضية قام الباحث بحساب الوسط الحسابي واالنحراف
المعياري والوزن النسبي ومستوى الموافقة والترتيب لجميع فقرات
المحور األول ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات افراد
العينة على فقرات هذا المحور ما بين  2.58كحد أدني وبوزن نسبي
 %52وذلك للفقرة التي تنص على " التوجه العام لدي اساتذة التصميم
هو االهتمام باالقتباس من التراث المادي اكثر من التراث المعنوي"،
إلى  4.23كحد أقصى وبوزن نسبي  %85وذلك للفقرة التي تنص
على " أؤمن بأهمية ان يكون التصميم معب ار عن الهوية الثقافية".
ولتحقق من فرضة الدراسة األولى قام الباحث باستخدام اختبار One
 Sample T-testالختبار فرضية العدم ) (HOالتي تفترض عدم
امتالك التراث المعنوي الفلسطيني من المعاني والرموز الحضارية ما
يجعله صالحا لالقتباس واالستلهام في النتاج البنائي
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جدول رقم ( :)4تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية األولى.
الفقرة
اؤمن بأهمية توظيف التراث المعنوي في العمارة

المعاصرة

اؤمن بأهمية ان يكون التصميم معب ار عن الهوية

الثقافية

يوجد لدى معرفة كافية بالتراث المعنوي الفلسطيني

الوسط

االنحراف

الوزن

اختبار

القيمة

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

"ت"

االحتمالية

الموافقة

3.98

0.81

80%

**13.59

0.00

موافق

4.23

0.82

85%

**16.71

0.00

3.55

0.77

71%

**7.94

0.00

التراث المعنوي الفلسطيني يفتقر الي االساطير
والقصص الشعبية الملهمة في عملية التصميم

المعماري

3.14

1.23

63%

1.31

0.19

الترتيب
2

موافق

1

بشدة
موافق

3

محايد

4

اجد صعوبة في عملية ترجمة التراث المعنوي الى
حقل العمارة اكثر من عملية ترجمة التراث المادي

الى حقل العمارة

التوجه العام لدي اساتذة التصميم هو االهتمام

باالقتباس من التراث المادي اكثر من التراث

المعنوي

المحور ككل

2.84

1.07

57%

1.67

0.10

2.58

1.08

52%

**4.39

0.00

3.39

0.49

68%

** 8.726

0.00

5

محايد

6

موافق
موافق

** دالة إحصائية عند مستوى داللة .0.01
o

الفرضية الثانية :وتنص على " يوجد اهتمام كاف لدى
كليات العمارة والتصميم في جامعات قطاع غزة بتطبيق

كاف لدى كليات العمارة والتصميم في جامعات قطاع غزة بتطبيق
منهجية االستعارة والتشبيه

منهجية االستعارة والتشبيه لإلفادة من التراث المعنوي

لإلفادة من التراث المعنوي كمنطلق تصميمي داعم لتحقيق الهوية

كمنطلق تصميمي داعم لتحقيق الهوية والمغزى

والمغزى الحضاري في البناء المعاصر ،وذلك عند زيادة متوسط

الحضاري في البناء المعاصر".
الختبار هذه الفرضية قام الباحث بحساب الوسط الحسابي واالنحراف
المعياري والوزن النسبي ومستوى الموافقة والترتيب لجميع فقرات
المحور الثاني ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات افراد
العينة على فقرات هذا المحور ما بين  2.96كحد أدني وبوزن نسبي
 %59وذلك للفقرة التي تنص على " يوجد مساقات في الخطة الدراسية
تهدف الي تمكين الطلبة من فهم منهجية االستعارة والتشبيه وتطبيقها
في استوديو التصميم" ،إلى  3.45كحد أقصى وبوزن نسبي %69
وذلك للفقرة التي تنص على " يوجد لدى معرفة كافية بمنهجية االستعارة
والتشبيه في التصميم والتفريق بينهما" .ولتحقق من فرضة الدراسة
الثانية قام الباحث باستخدام اختبار  One Sample T-testالختبار

إجابات افراد العينة عن المتوسط التام والمعبر عنه بالقيمة ( ،)3حيث
بلغ الوسط الحسابي إلجابات افراد العينة على جميع فقرات هذا المحور
( )3.17وهو أكبر من المتوسط التام والمعبر عنه بالقيمة ( ،)3كما
كانت قيمة اختبار " "Tالمحسوبة تساوي ( )2.29وهي أكبر من قيمة
" "Tالجدولية عند مستوى داللة  ،%5مما يعني رفض الفرض العدمي
وقبول الفرض البديل الذي يفترض أن هناك زيادة جوهرية وذات داللة
احصائية في متوسط اجابات افراد عينة الدراسة عن المتوسط التام.
وبناء عليه نستنتج صحة الفرضية الثانية والتي تفترض أن هناك اهتمام
ً
كاف لدى كليات العمارة والتصميم في جامعات قطاع غزة بتطبيق

منهجية االستعارة والتشبيه لإلفادة من التراث المعنوي كمنطلق
تصميمي داعم لتحقيق الهوية والمغزى الحضاري في البناء المعاصر.

فرضية العدم ) (HOالتي تفترض عدم وجود اهتمام كاف لدى كليات
العمارة والتصميم في جامعات قطاع غزة بتطبيق منهجية االستعارة
والتشبيه لإلفادة من التراث المعنوي كمنطلق تصميمي داعم لتحقيق
الهوية والمغزى الحضاري في البناء المعاصر ،وذلك عندما يتساوى أو
ينتقص متوسط اجابات افراد العينة عن المتوسط التام والمعبر عنه
بالقيمة ( ،)3مقابل الفرض البديل ) (Haالذي يفترض وجود اهتمام
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جدول رقم ( :)5تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية.
الفقرة
يوجد لدى معرفة كافية بمنهجية االستعارة والتشبيه

في التصميم والتفريق بينهما

سبق وان استخدمت منهجية التشبيه من التراث
المعنوي في مشروعاتي الفصلية

الوسط

االنحراف

الوزن

اختبار

القيمة

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

"ت"

االحتمالية

الموافقة

3.45

0.92

69%

**5.45

0.00

موافق

1

3.02

1.28

60%

0.21

0.83

محايد

4

يوجد تشجيع من االساتذة على استخدام منهجية
االستعارة والتشبيه للالستلهام من التراث المعنوي

في التصميم

1.20

3.25

65%

**2.32

0.02

الترتيب

محايد

2

يوجد مساقات في الخطة الدراسية تهدف الى
تمكين الطلبة من فهم منهجية االستعارة والتشبيه

وتطبيقها في استوديو التصميم

يوجد لدي اطالع كافي اعمال معماريين عالميين
استخدموا منهجية االستعارة والتشبيه من التراث

العالمي

المحور ككل

2.96

1.25

59%

0.36

0.72

محايد

5

3.15

1.04

63%

1.63

0.10

محايد

3

3.17

0.81

63%

*2.29

0.02

** دالة إحصائية عند مستوى داللة .0.01

محايد

* دالة إحصائية عند مستوى داللة .0.05

-7.4نتائج الدراسة التطبيقية
بين المنتج التصميمي والفكرة او المعني المجرد المستعار من التراث




ان التراث المعنوي الفلسطيني يمتلك من المعاني والرموز

المعنوي (او أي فكرة اخري من التراث المعنوي او غيره) ،وفي

الحضارية ما يجعله صالحا لالقتباس واالستلهام في النتاج

المجمل فان مشكلة عدم االفادة من التراث المعنوي كمصدر

البنائي المعاصر.

لالقتباس واالستلهام المعماري للتأصيل النتاج العمراني في مدينة غزة

هناك اهتمام كاف لدى كليات العمارة والتصميم في جامعات

وقطاعها ال تعود الي العملية التعليمية في كليات العمارة والتصميم

قطاع غزة بتطبيق منهجية االستعارة والتشبيه لإلفادة من التراث

بل الى عوامل تتعلق بمستوى الممارسة المهنية وسياسات الدولة

المعنوي كمنطلق تصميمي داعم لتحقيق الهوية والمغزى

والمؤسسات الراعية للتراث في دعم عملية التواصل بين العمارة

الحضاري في البناء المعاصر.

والتراث وهي تحتاج الى اجراء بحوث جديدة الستكشافها .

 -7.5مناقشة
اشارت نتائج الدراسة التطبيقية الى وجود اهتمام في كليات العمارة
والتصميم في قطاع غزة بتوظيف التراث المعنوي كمصدر لالقتباس
واالستلهام المعماري وذلك في ظل وجود صعوبة لدى الطلبة في
عملية ترجمة التراث المعنوي الى حقل العمارة مقارنة بالتراث المادي
وهذا يعتبر ام ار طبيعيا في عملية التصميم فتجسيم المعاني المجردة
والتعبير عنها يخضع لعوامل ذاتيه وتكون درجة التوافق بين المصدر
والهدف او المشبه والمشبه به ام ار نسبيا فال يوجد قواعد ثابته وطرق

 -8التوصيات


يشكل التراث المعنوي رافدا من روافد الهوية المعمارية مما
يتطلب زيادة االهتمام في العملية التعليمية بهذا الجانب
وتخصيص مساق نظري وعملي لتمكين الطلبة من قراءة
وتحليل مشروعات عالمية منتقاه استلهمت افكارها وفلسفتها
التصميمية من التراث المعنوي وتدريب الطلبة على خوض
هذه التجربة في المشروعات الفصلية.

علمية تمككنا من االستناد عليها للحكم علي مدى المالئمة التعبيرية
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زيادة االهتمام من الدولة والمؤسسات المحلية الراعية للترات

النقدية وتوسيع وتعميق مداركهم الفلسفية بما يمكنهم من

بالتراث المعنوي واجراء مشروعات وبرامج مشتركة مع

اعادة قراءة التراث المعنوي واحياءه في حقل العمارة بصورة

الجامعات والشركات الهندسية للتشجيع على اعادة احياء

مبتكرة تحظى بقبول واعجاب المستخدمين وتبتعد عن

التراث المعنوي عبر االقتباس واالستلهام المعماري ،وذلك

االبتذال السياسي الذي تفرضه احيانا بعض المؤسسات

عبر اجراء المسابقات المعمارية ومنح جوائز الدولة.

الراعية للتراث.

االهتمام بمفاهيم البالغة المعمارية وتطبيقها في مساقات
نظريات العمارة والتصميم من اجل تطوير قدرات الطلبة
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استبانة
طلبة الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في المستوي الثالث والرابع والخامس
اعدت هذه االستبانة إلجراء بحث علمي لدراسة مدى االهتمام في اقسام العمارة بالتراث المعنوي كمصدر لإللهام في التصميم المعماري ومدى
استخدام منهجية االستعارة والتشبيه لترجمة االفك ار المجردة الي واقع معماري ملموس .يرجى تعبئة االستبانة وتوخي الدقة والواقعية في االجابة
لتحقيق االهداف المرجوة من البحث
بيانات عامة

المتغيرات
الجامعة
التخصص
المستوى
المعدل

 oاالسالمية
 oتصميم عمراني
 oثالث
 oمقبول

مسلسل

البيانات
 oاالقصى
 oعمارة
 oرابع
 oجيد

الفقرة

المحور

االهتمام بتوظيف التراث المعنوي كمصدر للرؤى التصميمة

1

اؤمن بأهمية توظيف التراث المعنوي في العمارة المعاصرة

2

اؤمن بأهمية ان يكون التصميم معب ار عن الهوية الثقافية

3

يوجد لدى معرفة كافية بالتراث المعنوي الفلسطيني

4

التراث المعنوي الفلسطيني يفتقر الى االساطير والقصص الشعبية الملهمة في

االول

فلسطين
تصميم داخلي
 oخامس
 oممتاز
 oجيد جدا
اعترض
بشدة

اعترض

محايد اوافق اوافق
بشدة

عملية التصميم المعماري
5

اجد صعوبة في عملية ترجمة التراث المعنوي الى حقل العمارة اكثر من
عملية ترجمة التراث المادي الي حقل العمارة

6

التوجه العام لدي اساتذة التصميم هو االهتمام باالقتباس من التراث المادي

المحور

الوعي واالهتمام بتطبيق منهجية االستعارة والتشبيه في العملية التصميمية

1

يوجد لدى معرفة كافية بمنهجية االستعارة والتشبيه في التصميم والتفريق بينهما

2

سبق وان استخدمت منهجية التشبيه من التراث المعنوي في مشروعاتي

الثاني

اكثر من التراث المعنوي

الفصلية

17

3

يوجد تشجيع من االساتذة على استخدام منهجية االستعارة والتشبيه في

4

يوجد مساقات في الخطة الدراسية تهدف الى تمكين الطلبة من فهم منهجية

5

يوجد لدي اطالع كافي اعمال معماريين عالميين استخدموا منهجية االستعارة

االستلهام من التراث المعنوي في التصميم

االستعارة والتشبيه وتطبيقها في استوديو التصميم
والتشبيه من التراث العالمي
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